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قصة عقدة لساٌ موسى 
-دراسة ىقدية-

د .حييى حمنود القضاة*
تاريخ قبول البحث0117/10/17 :م

تاريخ وصول البحث0117/11/11 :م

ملخص

تذكر المصادر التي تناولت قصة موسى  ،أنو كان ثقيل المسان ،بو لثغة تمنعو من نطق

بعض الحروف بشكل صحيح؛ بسبب تناولو -وىو صغير -جمرة أحرقت لسانو ،وذلك حين أراد فرعون

اختباره ،وقد شاعت ىذه القصة وانتشرت حتى أصبحت من قبيل المسممات ،مع أن العمماء متفقون عمى

أن األنبياء -عمييم السالم -معصومون من العيوب التي تمنعيم من تبميغ الدعوة ،ومن كل عيب ينفر
الناس منيم ،وقد تناولت ىذه القصة بالبحث والدراسة؛ لمعرفة مصدرىا ،وأقوال العمماء فييا ،وتبين بعد
البحث والتحميل أنيا من اإلسرائيميات التي تسربت إلى مصادرنا اإلسالمية ،وأسيم في انتشارىا تصحيح

بعض العمماء ليا موقوفة عمى ابن عباس -رضي اهلل عنيما ،-فمم يفرق بعض من ذكر القصة بين ما
صح موقوفا وما صح مرفوعا إلى رسول اهلل .

الكممات المفتاحية :موسى  ،عقدة ،إسرائيميات.

Abstract
References that dealt with the story of Moses peace be upon him, tell that he was
heavy-tongued with a blemish that prevented him from pronouncing some letters
correctly because of eating a small ember burned his tongue, when Pharaoh wanted to test
him. His story became popular and spread until it becomes an axiom, although the
scholars agree that the Prophets (peace be upon them) are infallible from the defects that
prevent them from delivering the religion, and from every defect alienates people from
them. So, I have dealt with this story by researching and studying, to know the source,
and scholar's opinions, discern after searching and analyzing that it's from Israeli Stories
which leak to our Islamic resources, contributed to it is spread scholar's correction that's
referred to Ibn Abbas-may Allah be pleased him-they were not able differentiate between
what's referred to him, and what's referred to the messenger of Allah.

املقدمة.
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم عمى سيد المرسمين ،وعمى آلو وأصحابو أجمعين ،ومن استن بسنتو وسار

عمى نيجو إلى يوم الدين ،أما بعد:

فقد قص اهلل تعالى عمينا في كتابو الكريم كثي ار من قصص األنبياء -عمييم السالم-؛ لما فييا من عبر ودروس ،وقد

كان لقص ـ ـة موسى  النصيب األكبر ،فيي أكثر قصص األنبياء ذك اًر وتك ار اًر في القرآن الكريم ،وفييا الكثير من األم ـ ــور
* أستاذ مساعد ،كمية الدعوة وأصول الدين ،جامعة العموم اإلسالمية.

اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2018/ٍ1110 ،)1و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 103
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العجيبة والغريبة.
غير أن بعض المصادر التي تناولت قصة موسى  قد ذكرت بعض التفصيالت التي لم يذكرىا القرآن الكريم،
ولم يخبرنا بيا النبي  ،اعتمادا منيا عمى روايات ُذكرت في كتب أىل الكتاب ،ال نعرف صدقيا من كذبيا ،أو روايات نقمت
عن بعض التابعين ،وأتباع التابعين دون بيان مصدرىا.

وفي ىذا البحث قمت بدراسة ما نسب إلى نبي اهلل موسى  ،من وجود لثغة في لسانو؛ بسبب تناولو جمرة ،عندما

كان طفال صغي ار في بيت فرعون ،فإنني وبعد البحث والتنقيب لم أقف عمى بحث يجمع أطراف الموضوع ،مع مالو من
األىمية ،وان كان يوجد منو أجزاء متناثرة في ثنايا الكتب ،ككتب التفسير والحديث ،وبعض المقاالت أو التعميقات في مواقع
عممية ،عمى شبكة المعمومات العالمية (اإلنترنت).
مشكلة الدراسة.

يمكن تمخيص مشكمة الدراسة بما يأتي :ىل األنبياء معصومون من العيوب الجسدية واألمراض المنفرة؟ وىل كان

موسى  يعاني من مشاكالت في النطق؟ وما مصدر تمك الروايات؟ وىل ىي من المرفوع إلى رسول اهلل  أم من
ِ ِ
س ِاني * َي ْفقَ ُيوا قَ ْولِي :ٕٛ–ٕٚ[طو] ،وىل استجاب اهلل تعالى
اإلسرائيميات؟ وما معنى قول اهلل تعالىَ  :و ْ
احمُ ْل ُع ْق َدةً م ْن ل َ
ين :ٕ٘[الزخرف]؟
دعائو فحمت تمك العقدة من لسانو؟ وان حمت فمماذا نعتو فرعون بقولو َ وََل َي َك ُ
اد ُي ِب ُ

أٍنية الدراسة.

تكمن أىمية ىذا البحث في األمور اآلتية:

ٔ -ىذا األمر يتعمق بنبي من أنبياء اهلل تعالى ورسمو الكرام -عمييم السالم ،-فيو مما يمس عقيدة المسمم.

ٕ -إطباق معظم المصادر عمى أن نبي اهلل موسى  كان في لسانو لثغة؛ بسبب جمرة تناوليا وىو صغير ،حتى
أصبح األمر من باب المسممات.
ٖ -خمط بعض غير المتخصصين بالحديث الشريف ،بين ما صح مرفوعا إلى رسول اهلل  ،وما صح موقوفا عن
الصحابة  ،خصوصا ما يتعمق بالغيبيات.

ٗ -كثرة السؤال واالستفسار عن ىذا الموضوع عمى مواقع اإلنترنت.
٘ -رد الشبيات عن العمماء الذين أوردوا ىذه الروايات ،فمم يفتيم – كما يظن بعضيم -نقدىا وبيان مصدرى ـا ،واثارة
التساؤالت حوليا.

الدراسات السابقة.

لم أجد بعد البحث دراسة أفردت ىذا الموضوع بالبحث ،لكني وجدت بعض الدراسات القريبة من الموضوع ،ومنيا:

ٔ -كتاب لمدكتور محمد أبو شيبة بعنوان" :اإلسرائيميات والموضوعات في كتب التفسير" وقد أورد فيو ما نسب إلى موسى
 من اإلسرائيميات ،ولكن دون دراسة ونقد لتمك الروايات ،كما أنو لم يتطرق إلى قصة عقدة لسان موسى .

ٕ -أطروحة ماجستير لمطالب نضال عباس دويكات بعنوان" :قصة موسى  مع فرعون بين القرآن والتوراة :دراسة
مقارنة" إشراف الدكتور محمد الشريدة ،جامعة النجاح ،نابمس ٕٓٓٙم ،واكتفى باإلشارة إلى أن القصة لم تذكر في
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القرآن وال في التوراة ،ولم يأت عمى ذكر الحديث أو نقده بتاتا.
ٖ -كتاب إلبراىيم العمي بعنوان" :األحاديث الصحيحة من أخبار وقصص األنبياء -عمييم السالم ،"-وقد أورد الحديث
الذي ذكرت فيو القصة ،ونقل تصحيح بعض العمماء لو ،ورد عمى من جعمو من اإلسرائيميات.

ميَج الدراسة.

سمكت في ىذه الدراسة المنيج التحميمي ،والمنيج المقارن ،والمنيج النقدي ،وذلك من خالل تتبع النصوص المتعمقة

بالموضوع ،في المصادر اإلسالمية ،وفي مصادر أىل الكتاب ،ثم المقارنة بينيا ،والنظر والتدقيق في أسانيدىا ،وبيان
عمميا ،ونقد متونيا ،وفق قواعد المحدثين.

خطة البحث.

سوف أتناول الموضوع عمى النحو اآلتي:



المطمب األول :سالمة األنبياء -عمييم السالم -من العيوب الجسدية واألمراض المنفرة.



المطمب الثاني :ما ُنسب إلى نبي اهلل موسى  من العيوب الجسدية.
المطمب الثالث :قصة عقدة لسان موسى  في المصادر اإلسالمية.



المطمب الرابع :قصة عقدة لسان موسى  في مصادر أىل الكتاب.



المطمب الخامس :دراسة الروايات ومناقشتيا.



المطمب السادس :تفسير عقدة لسان موسى  الواردة في القرآن الكريم.





ينوأقوال المفسرين فييا.
المطمب السابع :بيان قولو تعالىَ  :وََل َي َك ُ
اد ُي ِب ُ
ثم أنييت البحث بخاتمة تضمنت أىم النتائج والتوصيات.

املطلب األول :سالمة األىبياء -عليَه السالو -مً العيوب اجلسدية واألمراض امليفرة.
وخمُقا ،اصطفاىم اهلل تعالى،
الرسل واألنبياء -عمييم الصالة والسالم -ىم أفضل الخمق وأشرفيم وأزكاىم وأكمميم َخْمقا ُ
اس إِ َّن المَّ َو س ِميع ب ِ
ِ ِ
وخصيم بفضائل ال يمحقيم فييا أحد ،كما قال تعالى :المَّ ُو ي ِ ِ
سًَل َو ِم َن َّ
الن ِ
ص ٌير
َ ٌَ
َ ْ
صطَفي م َن ا ْل َمََل ئ َكة ُر ُ
[٘ :ٚالحج] ،وقال تعالى :وِاَّنيم ِع َ ِ
َخ َي ِار :ٗٚ[ص] ،وقد عصميم اهلل تعالى من كبائر الذنوب قطعاً،
صطَفَ ْي َن ْاْل ْ
ند َنا لَم َن ا ْل ُم ْ
َ ُْ
ومن صغائرىا عمى قول بعض أىل العمم(ٔ).

واألنبياء بطبيعتيم بشر ،ومقتضى ذلك أنيم يتصفون بالصفات التي ال تنفك عن البشر ،ويحتاجون إلى ما يحتاج
اىم َجس ًدا ََل َيأْ ُكمُ َ َّ
ين :ٛ[األنبياء]
ام َو َما َكا ُنوا َخ ِال ِد َ
إليو البشر من الطعام والشراب والنوم ،قال تعالىَ  :و َما َج َع ْم َن ُ ْ َ
ون الط َع َ
ويجري عمييم أيضا ما يجري عمى غيرىم من الجوع والعطش ،والرضى والغضب ،واأللم والمرض وغير ذلك مما يصاب
بو البشر .قال تعالى عمى لسان إبراىيم  :والَِّذي ُىو ي ْ ِ ِ
ش ِف ِ
س ِق ِ
ين * َوالَِّذي ُي ِميتُِني
ت فَ ُي َو َي ْ
ين * َوِا َذا َم ِر ْ
ضُ
َ ُ
طع ُمني َوَي ْ
َ
ثَُّم ُي ْحِي ِ
ين :ٛٔ-ٜٚ[الشعراء].
ومع كون األنبياء بش ار يصيبيم ما يصيب البشر ،إال أن اهلل تعالى عصميم عن كل أمر يحول بينيم وبين قياميم

بواجب الدعوة إلى اهلل تعالى ،فيستحيل في حقيم كل نقص ،أو عيب ،أو مرض منفر ،ال يمكنيم معو تبميغ شرع اهلل تعالى،
اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2018/ٍ1110 ،)1و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 101
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وىذا ما صرح بو كثير من العمماء.

قال القرطبي" :وفي ىذا الحديث ما ُّ
وخمُقًا ،ونزىيم في أزل خمقيم من المعايب،
يدل عمى أن اهلل تعالى كمل أنبياءه َخْمقًا ُ
والنقائص المنفرة عن االقتداء بيم ،المبعدة عنيم ،ولذلك لم يسمع أنو كان في األنبياء والرسل من خمقو اهلل تعالى أعمى،

ووصما يوجب لمن اتصف
نقصا،
وال أعور ،وال أقطع ،وال أبرص ،وال أجذم ،وال غير ذلك من العيوب واآلفات التي تكون ً
ً
(ٕ)
وذما ،ومن تصفح أخبارىم ،وعمم أحواليم عمم ذلك عمى القطع .وقد ذكر القاضي -رحمو اهلل -في الشفاء من
شينا ًّ
بيا ً
ىذا جممة وافرة ،وال يعترض عمييا بعمى يعقوب ،وبابتالء أيوب؛ فإن ذلك كان طارًئا عمييم ،محبةً ليم ،وليقتدي بيم من
ابتمي ببالء في حاليم وصبرىم ،وفي أن ذلك لم يقطعيم عن عبادة ربيم ،ثم إن اهلل تعالى أظير كرامتيم ،ومعجزاتيم بأن

بصير عند وصول قميص يوسف لو ،وأزال عن أيوب جذامو وبالءه ،عند اغتسالو من العين التي أنبع اهلل
ًا
أعاد يعقوب
(ٖ)
تعالى لو ،عند رْك ِ
ضو األرض برجمو ،فكان ذلك زيادة في معجزاتيم ،وتمكينا في كماليم ،ومنزلتيم" .
َ
(ٗ)

ونقل ابن الممقن عن القاضي حسين

قولو :ال يجوز أن يوصف نبي من األنبياء بالعنة؛ ألنيا عيب ،وىم منزىون
(٘)

عجزا] .
عن العيوب ،ذكره ر ًادا عمى من فسر "الحصور" بأنو [الذي ال يأتي النساء ً
وخمُقيم عمى غاية الكمال ،وأن من نسب نبيا من األنبياء إلى نقص في خمقتو فقد
وقال ابن حجر" :األنبياء في َخْمقيم ُ
آذاه ،ويخشى عمى فاعمو الكفر"(.)ٙ

()ٚ

وقال اآللوسي" :وفي ىداية المريد لمقاني

أنو يجوز عمى األنبياء -عمييم السالم -كل عرض بشري ،ليس محرما،

وال مكروىا ،وال مباحا مزريا ،وال مزمنا ،وال مما تعافو األنفس ،وال مما يؤدي إلى النفرة ،ثم قال بعد ورقتين :واحترزنا بقولنا

وال مزمنا ،وال مما تعافو األنفس ،عما كان كذلك ،كاإلقعاد ،والبرص ،والجذام ،والعمى ،والجنون( ،)ٛوأما اإلغماء :فقال

النووي :ال شك في جوازه عمييم؛ ألنو مرض بخالف الجنون فإنو نقص ،وقيد أبو حامد اإلغماء بغير الطويل ،وجزم بو
البمقيني .قال السبكي :وليس كإغماء غيرىم؛ ألنو إنما يستر حواسيم الظاىرة دون قموبيم؛ ألنيا معصومة من النوم األخف،

قال :ويمتنع عمييم الجنون وان قل؛ ألنو نقص ،ويمحق بو العمى ،ولم يعم نبي قط ،وما ذكر عن شعيب من كونو كان ضري ار
لم يثبت ،وأما يعقوب فحصمت لو غشاوة وزالت اىـ .وفرق بعضيم في عروض ذلك بين أن يكون بعد التبميغ ،وحصول
الغرض من النبوة فيجوز ،وأن يكون قبل فال يجوز ،ولعمك تختار القول بحفظيم مما تعافو النفوس ،ويؤدي إلى االستقذار
والنفر مطمقا ،وحينئذ فال بد من القول :بأن ما ابتمي بو أيوب  لم يصل إلى حد االستقذار والنفرة ،كما يشعر بو ما روي
عن قتادة ،ونقمو القصاص في كتبيم ،وذكر بعضيم أن داءه كان الجدري ،وال أعتقد صحة ذلك ،واهلل تعالى أعمم"(.)ٜ

قال العراقي" :ولما ذكر القرطبي ىذا الكالم ،قيده بقولو في أول خمقيم ،ثم قال :وال يعترض عمينا بعمى يعقوب ،وبابتالء

أيوب ،فإن ذلك كان طارئا عمييم ،محنة ليم ،وليقتدي بيم من ابتمي ببالء في حاليم وصبرىم ،وفي أن ذلك لم يقطعيم عن
عبادة ربيم ،ثم إن اهلل تعالى أظير كرامتيم ومعجزتيم ،بأن أعاد يعقوب بصي ار عند وصول قميص يوسف لو ،وأ ازل عن

أيوب جذامو وبالءه"(ٓٔ).

رد القاضي عياض عمى من أجاز عمى األنبياء العيوب الخمقية فقال" :األنبياء منزىون عن النقائص
ونقل العراقي ّ
في الخمق والخمق ،سالمون من المعايب ،وال يمتفت إلى ما قالو من ال تحقيق عنده في ىذا الباب ،من أصحاب التاريخ ،في
صفات بعضيم ،واضافتو بعض العاىات إلييم ،فاهلل تعالى قد نزىيم عن ذلك ،ورفعيم عن كل ما ىو عيب ونقص ،مما
يغض العيون ،وينفر القموب انتيى"(ٔٔ).
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املطلب الثاىي :ما ىُسب لييب اهلل موسى  مً العيوب اجلسدية.

أخبرنا اهلل تعالى في كتابو العزيز أن بني إسرائيل قد آذوا موسى  ،حينما نسبوا إليو بعض العيوب الجسدية،

من ذلك :ما جاء في صحيح البخاري ،أن بني إسرائيل كانوا يغتسمون عراة ،وكان موسى  حييا يستتر حين يغتسل"
ِِ
ِ
ِ
ص َوِاما أ ُْد َرةٌ(ٕٔ)َ :وِاما آفَةٌ"(ٖٔ) لكن اهلل تعالى برأه مما قالوا ،ونيانا
فَقَالُواَ :ما َي ْستَت ُر َى َذا الت َستَُّر ،إِال م ْن َعْي ٍب بِ ِجْمدهِ :إما َب َر ٌ
الخ ْمقية
أن نتشبو ببني إسرائيل ،وحذرنا أن نؤذي أنبياءه ورسمو -عمييم السالم ،-وننسب إلييم ما ال يميق بيم من الصفات َ
ِ
ين آ َذوا موسى فَبَّأرَهُ المَّ ُو ِم َّما قَالُوا و َك َ ِ
ِ
ييا:ٜٙ[
و ُ
ُّيا الَِّذ َ
آم ُنوا ََل تَ ُكوُنوا َكالَّذ َ ْ ُ َ َ
ان ع ْن َد المَّو َو ِج ً
الخمقية .قال تعالىَ  :ياأَي َ
َ
ين َ
األحزاب] .فالمؤمن مطالب أن يوقر أنبياء اهلل تعالى ،ويجميم وينزىيم عن العيوب والنقائص ،وأن يدفع عنيم ما نسب إلييم
من الكذب والباطل.
ولكن الواقع أننا حين نطالع المصادر التي تناولت قصة موسى - خصوصا كتب التفسير– ،نجد أنيا تذكر
(ٗٔ)

أوصافا فييا شيء مما ال يميق بحق نبي اهلل موسى  ،فنجد من يقول :كان في لسانو لثغة

(٘ٔ)

آخر ،فال يستطيع النطق بالراء فيجعميا غينا أو الما ،أو ال يستطيع النطق بالسين فيجعميا ثاء
()ٔٙ

في لسانو رتة

يقمب الحرف إلى حرف

 ،ومنيم من يقول :كان

وىي عجمة في الكالم وعدم األناة حتى يتعذر عمى السامع فيمو ،وقيل :ىي ردة قبيحة في المسان من
()ٔٛ

العيب( ،)ٔٚومنيم من يقول :كان عيي المسان

()ٜٔ

يعجز عن بيان مراده
(ٕٔ)

الترديد في التاء والفاء؛ ألن المسان يخطئ في موضع الحرف

(ٕٓ)

 ،وقيل :كان في كالمو كالتمتمة والفأفأة

وىي

إلى غير ذلك من األوصاف التي ال ينبغي ذكرىا.

والحقيقة ،أن تمك األقوال دخمت إلى مصادرنا نتيجة البحث عن تفاصيل غيبيات خارج دائرة الكتاب والسنة ،في مصادر
أىل الكتاب ،وىي مصادر غير موثوقة ،وال يمكن الركون إلييا ،فقد أخبرنا اهلل تعالى في كتابو العزيز بتحريفيا وتبديميا ،قال
ان فَ ِر ٌ ِ
ون
تعالى :أَفَتَ ْ
ون أ ْ
ون َك ََل َم المَّ ِو ثَُّم ُي َحِّرفُوَن ُو ِم ْن َب ْع ِد َما َع َقمُوهُ َو ُى ْم َي ْعمَ ُم َ
س َم ُع َ
َن ُي ْؤ ِم ُنوا لَ ُك ْم َوقَ ْد َك َ
ط َم ُع َ
يق م ْن ُي ْم َي ْ
[٘ :ٚالبقرة] ،ولذلك كان األولى االكتفاء بما جاءنا في القرآن والسنة الصحيحة ،وعدم األخذ عن أىل الكتاب إال بعد تنقيحو
وغربمتو ،حسب القواعد التي قررىا األئمة النقاد.

شَر ْح لِي
لقد ورد في كتاب اهلل تعالى أن موسى  طمب من ربو أن يحل عقدة من لسانو ،قال تعالى :قَا َل َر ِّب ا ْ
ِ ِ
س ِاني * َي ْفقَ ُيوا قَ ْوِلي :ٕٛ-ٕ٘[طو] ،ولم يبين القرآن الكريم سبب تمك العقدة
ص ْد ِري * َوَي ِّ
س ْر لِي أ َْم ِري * َو ْ
احمُ ْل ُع ْق َدةً م ْن ل َ
َ

أو طبيعتيا؛ إذ إن من منيج القرآن الكريم تجاوز التفاصيل التي ال طائل من ذكرىا ،والتركيز عمى العبر والدروس المستفادة.

لكن اإلنسان بطبعو يتوق لمعرفة الغيب ،ويتميف لمعرفة التفاصيل ،ولذلك فقد انشغل كثير من المفسرين في البحث
عن سبب تمك العقدة وطبيعتيا ،يقول الرازي" :اختمفوا في تمك العقدة التي كانت في لسان موسى  عمى قولين :األول:

كان ذلك التعقد خمقة اهلل تعالى فسأل اهلل تعالى إزالتو .الثاني :السبب فيو أنو  حال صباه أخذ لحية فرعون ونتفيا فيم
فرعون بقتمو ،وقال :ىذا ىو الذي يزول ممكي عمى يده ،فقالت آسية :إنو صبي ال يعقل ،وعالمتو أن تقرب منو التمرة

والجمرة ،فقربا إليو فأخذ الجمرة فجعميا في فيو"(ٕٕ) ،وقيل" :حدثت عند مناجاتو ربو فال يكمم غيره إال بإذنو ،أو استحياؤه
من اهلل تعالى أن يكمم غيره بعد مناجاتو(ٖٕ).

وقد راج من بين تمك األقوال قصة الجمرة ،حتى أصبحت جزءاً أساسياً من قصة موسى  ،فال تكاد تجد تفسي ار

يخمو من ذكرىا ،أو اإلشارة إلييا ،كل ذلك اعتمادا عمى روايات ضعيفة ،وقصص إسرائيمية باطمة.

غيـ ـر أن مواقف المفسرين قد تباينت عند إيراد ىذه القصة ،فمنيم من أوردىا وسكت عن نقدىا ،أو التعميق عمييا ،ممـا
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قصة عقدة لساٌ موسى  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يشعر بقبوليم ليا ،ومن ىؤالء :ابن أبي حاتم(ٕٗ) ،والسمرقندي(ٕ٘) ،والزمخشري( ،)ٕٙوالبيضاوي( ،)ٕٚوالجاللين( ،)ٕٛوغيرىم.
ومنيم توقف في قبوليا كالرازي فقد قال بعد اإلشارة إلى الروايات" :وال مطمع في ترجيح بعض ىذه الروايات عمى بعض؛

ألنو ليس في القرآن ما يدل عمى شيء منيا"( .)ٕٜومنيم من نقدىا وأشار إلى عدم صحتيا ،كأبي منصور الماتريدي فبعد

ذكر قصة الجمرة قال" :لكن ذلك ال يعمم إال بالوحي عن المو أنو كذلك ،والمو أعمم"(ٖٓ).

وقد يجد الباحث عذ ار لكثير ممن أوردوا القصة ،دون نقدىا أو التعميق عمييا ،فالباحث يعمم أن إيراد الروايات ليس
تصحيحا ليا ،وأن من منيج بعض المفسرين حشد كل ما يتعمق باآلية من روايات وأقوال ،صحت أم لم تصح ،ليضعيا

بين يدي القارئ معتمدا عمى ذكائو وفطنتو في التمييز بين الغث والسمين.

املطلب الثالث :قصة عقدة لساٌ موسى  يف املصادر اإلسالمية.
وردت قصة عقدة لسان موسى  في أثناء حديث طويل ،حكاه ابن عباس -رضي اهلل عنيما -جوابا عن سؤال من

اك فُتُوًنا :ٗٓ[طو]- ،أقتصر منو عمى موضع الشاىد -يقول:
سعيد بن جبير ،حين سألو عن تفسير قول اهلل تعالىَ  :وفَتََّن َ
ِ ِ
ض ،قَا َل ا ْل ُغواةُ ِم ْن أ ْ ِ ِ ِِ
وسى لِ ْحَيةَ ِف ْرَع ْو َن فَ َمد َىا إِلَى ْاأل َْر ِ
يم َنبِيوُ،
" ...فَتََن َاو َل ُم َ
َع َداء اهلل لف ْرَع ْو َن :أَ َال تََرى َما َو َع َد اهللُ إ ْب َراى َ
َ
ِ
ك ِم َن ا ْلفُتُ ِ
ون َيا ْاب َن ُجَب ْي ٍرَ -ب ْع َد ُك ِّل َب َال ٍء ْابتُمِ َي بِ ِو
ين لَِي ْذَب ُحوهُ َ -وَذلِ َ
ص َرَع َ
ك َوَي ْعمُو َ
َن َي ُرب َ
إِنوُ َزَع َم أ ْ
ك؟ فَأ َْر َس َل إِلَى الذباح َ
ك َوَي ْ
ِ
ِ
ت :ما ب َدا لَ َ ِ
ِ
ِ
ونا ،فَج ِ
وأ ُِر َ ِ
ك في َى َذا اْل ُغ َالِم الذي َو َىْبتَوُ لي؟ فَقَا َل :أ ََال تََرْيَنوُ ،إِنوُ
اءت ْام َأرَةُ ف ْرَع ْو َن تَ ْس َعى إِلَى ف ْرَع ْو َن فَقَالَ ْ َ َ
يد بِو فُتُ ً َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف فيو اْل َح ُّ
ق ،اْئت بِ َج ْمَرتَْي ِن َولُ ْؤلُ َؤتَْي ِن فَقَِّرْبيُن إِلَْيو ،فَِإ ْن َبطَ َش
اج َع ْل َبْيني َوَبْيَن َ
ك أ َْمًار ُي ْع َر ُ
ص َرُعني َوَي ْعمُونِي ،قَالَتْ :
َي ْزُع ُم َسَي ْ
َح ًدا َال ُي ْؤثُِر اْل َج ْمَرتَْي ِن َعمَى
بِالمُّ ْؤلُِؤ َو ْ
ت أَنوُ َي ْعِق ُلَ ،وِا ْن تََن َاو َل اْل َج ْم َرتَْي ِنَ ،ولَ ْم ُي ِرِد المُّ ْؤلُ َؤتَْي ِن َعمِ ْم َ
ب اْل َج ْم َرتَْي ِن َع َرْف َ
ت أَن أ َ
اجتََن َ
ِ
ِ
ِ
ُّ
ب َذلِ َ
وى َما ِمْنوُ َم َخافَةَ أ ْ
ك إِلَْي ِو فَتََن َاو َل اْل َج ْم َرتَْي ِن ،فََن َزُع ُ
صَرفَوُ
الم ْؤلُ َؤتَْي ِن َو ُى َو َي ْعق ُل ،فَقَر َ
َن َي ْح ِرقَا َي َدْيو ،فَقَالَت اْل َم ْأرَةُ :أ ََال تََرى؟ فَ َ
اهلل عْنو بع َد ما َكان قَ ْد َىم بِ ِوَ ...فمَما سار موسى بِأ ْ ِ ِ
ان ِم ْن أ َْم ِر الن ِ
ك ِفي اْلقُْر ِ
آن،
صا َوَيِد ِه َما قَص اهللُ َعمَْي َ
َىمو َك َ
ُ َ ُ َْ َ َ
اس َواْل َع َ
ََ ُ َ
فَ َش َكا إِلَى ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ان في ل َسانو ُع ْق َدةٌ تَ ْمَن ُعوُ م ْن َكث ِ
ير اْل َك َالم،
اهلل ُسْب َح َانوُ َما َيتَ َخو ُ
ف م ْن آل ف ْرَع ْو َن في اْلقَتيلَ ،و ُع ْق َدة ل َسانو ،فَإنوُ َك َ
ير ِمما َال ي ْف ِ
ِ ِ
وسأَ َل ربو أ ْ ِ
ون لَوُ ِرْد ًءاَ ،وَيتَ َكم ُم َعْنوُ بِ َكثِ ٍ
ص ُح بِ ِو لِ َس ُانوُ ،فَآتَاهُ اهللُ ُس ْؤلَوُ َو َحل ُع ْق َدةً ِم ْن
ُ
ََ َ ُ
ونَ ،ي ُك ُ
َن ُيع َينوُ بِأَخيو َى ُار َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
يث
ق َذل َ
ث َى َذا اْل َحد َ
ك عْندي أَن ُم َعاوَيةَ َسم َع ْاب َن َعباس َحد َ
لِ َسانِ ِوَ ...رفَ َع ْاب ُن َعباس َى َذا اْل َحد َ
صد َ
يث إلَى النب ِّي َ ،و َ
ون اْلِفرَعونِ ُّي الِذي أَ ْف َشى َعمَى موسى أَمر اْلقَتِ ِ
ف ُي ْف ِشي َعمَْي ِو َولَ ْم َي ُك ْن َعمِ َم بِ ِو َوَال
يل الِذي قَتَ َل ،فَقَا َلَ :كْي َ
فَأَْن َك َر َعمَْي ِو أ ْ
ُ َ َْ
َن َي ُك َ ْ ْ
ِ
ظَير عمَْي ِو إِال ِْ ِ ِ ِ
ب ْاب ُن َعب ٍ
ق بِ ِو إِلَى َس ْعِد ْب ِن َمالِ ٍك ُّ
ال
الزْى ِر ِّ
ي فَقَ َ
ض َر َذلِ َ
َخ َذ بَِيِد ُم َع ِاوَيةَ فَ ْانطَمَ َ
اس ،فَأ َ
ك؟ فَ َغض َ
اإل ْس َرائيم ُّي الذي َح َ
ََ َ
ِ
آإلسرائِيمِ ُّي أَ ْف َشى عمَْيوِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّ
لَوَُ :يا أََبا إ ْس َح َ
َ
اقَ ،ى ْل تَ ْذ ُك ُر َي ْو ًما ُحدثَْنا َع ْن َر ُسول اهلل َ ع ْن قَتيل ُم َ
وسى الذي قَتَ َل م ْن آل ف ْرَع ْو َن؟ ْ ْ َ
أَِم اْلِف ْرَعونِ ُّي؟ قَا َل :أَنما أَ ْف َشى َعمَْي ِو اْلِف ْرَعونِ ُّي ،ما َس ِمع ِم َن ِْ
ضَرهُ"
اإل ْس َرائِيمِ ِّي َش ِي َد َعمَى َذلِ َ
ك َو َح َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
()ٖٙ
(ٖ٘)
(ٖٗ)
(ٖٖ)
(ٕٖ)
(ٖٔ)
وىذا الحديث أخرجو النسائي  ،وبحشل  ،وأبو يعمى الموصمي  ،والطبري  ،والطحاوي  ،وابن عدي ،

وابن عساكر( ،)ٖٚجميعيم من طريق يزيد بن ىارون الواسطي عن أصبغ بن زيد الجيني عن القاسم بن أبي أيوب األسدي
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
ولو متابعة عند الحاكم( ،)ٖٛوالواحدي( ،)ٖٜوابن عساكر(ٓٗ) ،من طريق عبد المنعم بن إدريس بن سنان عن أبيو عن
وىب بن منبو ،وقد أسند بعض حديثو إلى ابن عباس .لكن فيو عبد المنعم بن إدريس بن سنان اليماني ،قال عنو اإلمام أحمد:
"كان يكذب عمى وىب بن منبو"(ٔٗ)وقال البخاري :ذاىب الحديث(ٕٗ) ،وقال الذىبي" :مشيور ،قصاص ،ليس يعتمد عميو،
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تركو غير واحد"(ٖٗ).
وىناك روايات أخرى منسوبة إلى التابعين ،وأتباع التابعين ،والظاىر واهلل أعمم أن الروايات كميا عن ابن عباس،

وليـ ـس ىناك طائل من اإلتيان بيا ودارسة أسانيدىا؛ إذ العمدة في ىذا عمى المرفوع إلى رسول اهلل  ،أو ما كـ ـان في
حكم المرفوع.

املطلب الرابع :قصة عقدة لساٌ موسى  يف مصادر أٍل الكتاب.

وسى لِمر ِّ
ِّد،
استَ ِم ْع أَيُّيَا السي ُ
بْ « :
وردت قصة عقدة لسان موسى  في كتب أىل الكتاب ،ففي العيد القديمَ " :فقَا َل ُم َ
ِ
س ،والَ أَو ِل ِم ْن أ َْم ِ
ب َكالٍَم ُمْن ُذ أ َْم ِ
كَ ،ب ْل أََنا ثَِقي ُل اْلفَِم َوالمِّ َس ِ
سَ ،والَ ِم ْن ِح ِ
ال لَوُ الر ُّ
ب:
ان» .فَقَ َ
ت َعْب َد َ
ين َكم ْم َ
لَ ْس ُ
صاح َ
ت أََنا َ
َ
َخرس أَو أَصم أَو ب ِ
صَنع لِ ِ
إلْن َس ِ
ير أ َْو أَ ْع َمى؟ أ ََما ُى َو أََنا الر ُّ
ك،
ص ًا
ون َم َع َف ِم َ
اآلن ا ْذ َى ْ
صَنعُ أ ْ َ َ ْ َ ْ َ
ب َوأََنا أَ ُك ُ
ب؟ فَ َ
ان فَ ًما؟ أ َْو َم ْن َي ْ
« َم ْن َ َ
ك َما تَتَ َكم ُم بِ ِو»(ٗٗ).
ُعمِّ ُم َ
َوأ َ
يقول سيغموند فرويد في بيان :سبب ثقل لسان موسى " :وثقل لسان" موسى أو "عقدة لسانو" ،فيي تعود؛ ألن

موسى حين كان طفالً قد أزال تاج فرعون عن رأسو وطرحو عمى األرض ،فأراد فرعون قتل موسى ،غير أن مستشاريو شكوا
بسالمة نظر الطفل أصالً ،فقربوا لو عمى طبق قطعة من الذىب ،وأخرى من الفحم المشتعل ،ليتأكدوا من سالمة نظره عمى
أساس اختياره ،فأمسك الطفل قطعة الفحم ،وحاول تذوقيا ،فاحترق لسانو ،واذ ذاك قال مستشارو فرعون إ ّن نظره ضعيف ،ولم

يرم تاج فرعون عن وعي ،وبذلك أنقذت حياة موسى ،ولكن نتيجة تذوقو الفحم المشتعل تأثرت سالمة نطقو"(٘ٗ).

وىذا التفسير مأخوذ من التممود ،فقد جاء فيو عند حديثو عن ميمات جبريل  "كما أنقذ حياة موسى عندما جرب
فرعون العمل بنصيحة مستشاره؛ ليعرف إذا ما كان ىذا الطفل مييأ في المستقبل لقمب قوانينو ،فقد وضع فرعون أمام موسى
جم ار متقدا وتاجا ،فإذا ما لمس الطفل التاج فإن فرعون سيقتمو ،فاختار الطفل جية الموت أي التاج ،لكن جبريل أبعد يديو
إلى الفحم المتقد"(.)ٗٙ

وفي كتاب الرسالة إلى العبرانيين عند حديثو عن حياة موسى  ما نصو" :وأخذتو ثيرموثيس وىو لم يزل طفال إلى
فرعون ،وأخبرتو كيف وجدتو عمى مياه النيل ،ووضعتو بين ذراعي فرعون ،وذىل فرعون لجمال الطفل ،وطوقو بذراعيو ،ووعد
بناء عمى التماس ثيرموثيس أن يكون وارث العرش ،وعمى سبيل الدعابة أخذ تاجو ووضعو عمى رأس الطفل ،ولكن الطفل
انتزع التاج من عمى رأسو ورماه عمى األرض ،وداسو بقدميو ،وتشاءم حكماء فرعون لما فعمو الطفل ،وقالوا :إن ذلك الطفل
سوف يطأ بقدمو مجد فرعون ،وأراد ىؤالء الحكماء أن يقتموا الطفل في الحال ،ولكن اقترح أحدىم أن يختبروا موسى؛ لمعرفة
إن كان ما عممو موسى عن سذاجة أم عن مكر ودىاء ،وجاءوا بطبقين ووضعوا في أحدىما جواىر ثمينة ،ووضعوا في
الطبق اآلخر فحما مشتعال ،واذا مد الطفل يده إلى األحجار الكريمة فيذا يدل عمى أنو سيكون خط ار عمى البالد ،ولكن إذا مد
يده إلى الفحم فيذا معناه أنو ليس ماكرا ،وال يشكل خط ار عمى األمة ،وكان الطفل موسى عمى وشك أن يممس األحجار
الكريمة ،ولكن جبرائيل أمسك بيده ووضعيا عمى الفحم المشتعل ،واحترق إصبعو ،ووضع اإلصبع المحترق عمى فمو ،وليذا
السبب كما يقولون صار موسى ثقيل المسان ،بطيء الكالم( .خروج ٗ )ٔٓ :وظل لسانو يتمجمج كل حياتو ،وبيذه الكيفية نجا

موسى من خطر القتل"(.)ٗٚ

اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2018/ٍ1110 ،)1و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 103

7

Published by Arab Journals Platform, 2018

Jordan Journal of Islamic Studies, Vol. 14 [2018], Iss. 4, Art. 14

قصة عقدة لساٌ موسى  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املطلب اخلامس :دراسة الروايات ومياقشتَا.

أوَلً :من حيث السند  :اختمفت أقوال العمماء في حكم ىذا الحديث ،فمال بعضيم إلى تصحيحو ،قال الييثمي" :رواه أبو

يعمى ،ورجالو رجال الصحيح ،غير أصبغ بن زيد ،والقاسم بن أبي أيوب ،وىما ثقتان"( .)ٗٛوقال البوصيري" :ىذا إسناد
صحيح ،القاسم بن أبي أيوب وثقو ابن سعد وأبو داود ،وذكره ابن حبان في الثقات ،وأصبغ بن زيد وثقو أحمد وابن معين

والنسائي ،وباقي رجال اإلسناد عمى شرط الشيخين"( .)ٜٗوقال ابن حجر" :وأصح ما ورد في جميع ذلك ما أخرجو النسائي
وأبو يعمى بإسناد حسن"(ٓ٘).

وأما يحيى بن معين فقد شكك في ثبوت الحديث ،فقال حين سئل عن أصبع بن زيد الوراق -وىو أحد رواة ىذا

الحديث -قال" :ال بأس بو ،ولكني ال أحسب حديث الفتون حقا"(ٔ٘) .وال يخفى أن ربط ابن معين بين أصبغ بن زيد وحديث
الفتون إشارة منو إلى أن العمة في الحديث جاءت من جية أصبغ بن زيد وقد تفرد بو.
قمت :أما أقوال العمماء السابقة فيي حكم عمى سند الحديث فقط ،ومعموم أنو ال تالزم بين صحة السند وصحة المتن،

فقد يصح السند وال يصح المتن(ٕ٘) ،ثم إن ابن عباس -رضي اهلل عنيما -لم يصرح برفع الحديث إلى رسول اهلل  ،مع أن
نياية الحديث يوىم أنو مرفوع ،ولذلك فالسؤال األىم يبقى قائما ،وىو ىل الحديث مرفوع أم موقوف؟ واذا كان موقوفا فيل لو
حكم المرفوع؟
من المقرر عند عمماء الحديث أن الصحابي إذا قال شيئا ليس لمرأي فيو مجال ،كاألمور الغيبية ،والفتن ،وأشراط

الساعة ،والثواب والعقاب ،فإنو يأخذ حكم المرفوع ،ولكنيم اشترطوا أال يكون الصحابي ممن يروي عن أىل الكتاب ،وقد

ذكر العمماء أن ابن عباس كان فيمن يروي عن أىل الكتاب(ٖ٘).

قال ابن كثير" :وىكذا رواه النسائي في السنن الكبرى ،وأخرجو أبو جعفر بن جرير ،وابن أبي حاتم في تفسيرييما ،كميم

من حديث يزيد بن ىارون بو ،وىو موقوف من كالم ابن عباس ،وليس فيو مرفوع إال قميل منو ،وكأنو تمقاه ابن عباس
-رضي اهلل عنيما -مما أبيح نقمو من اإلسرائيميات ،عن كعب األحبار أو غيره واهلل أعمم ،وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج

المزي يقول ذلك أيضاً"(ٗ٘) ،وقال أيضا" :وفي بعض ما فيو نظر ونكارة "(٘٘).

وقال ابن حجر" :لمح المصنف بيذه التفاسير لما جرى لموسى في خروجو إلى مدين ،ثم في رجوعو إلى مصر ،ثم

في أخباره مع فرعون ،ثم في غرق فرعون ،ثم في ذىابو إلى الطور ،ثم في عبادة بني إسرائيل العجل ،وكأنو لم يثبت عنده
في ذلك من المرفوعات ما ىو عمى شرطو ،وأصح ما ورد في جميع ذلك ما أخرجو النسائي ،وأبو يعمى ،بإسناد حسن عن
ابن عباس في حديث الفتون الطويل ،في قدر ثالث ورقات ،وىو في تفسير طو عنده ،وعند ابن أبي حاتم ،وابن جرير،

وابن مردويو وغيرىم ،ممن خرج التفسير المسند"(.)٘ٙ

وقال السيوطـي" :حديث الفتون ،طويل ِج ّداً في نصف كراس ،يتضمـن شرح قصة موسى ،وتفسيـر آيات كثيرة
تتعمق بو ،وقد أخرجو النسائي ،وغيره ،لكن نبو الحفاظ منيم :المزي ،وابن كثير ،عمى أنو موقوف من كالم ابن عباس ،وأن

المرفوع منو قميل ،صرح بعزوه إلـى النبي  .قال ابن كثير :وكأن ابن عباس تمقاه من اإلسرائيميات"(.)٘ٚ

وقال أحمد شاكر" :ىذا موقوف ،واسناده صحيح إلى ابن عباس .أما صحة المتن ،فال نستطيع أن نجزم بيا ،لعمو

مما كان يتحدث بو الصحابة عن التاريخ القديم نقال عن أىل الكتاب").)٘ٛ

وبيذا ،يتبين أن الحديث وان صح من جية السند إلى ابن عباس -رضي اهلل عنيما ،-إال أن أكثره ليس من قول رسول
 103ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2018/ٍ 1110 ،)1و

8

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois/vol14/iss4/14

Al-Qudah: ??? ???? ???? ???? ? -????? ?????- The Story of the Knot of Musa's Tongue, Peace be upon him - A Critical Study

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حييى القضاة

اهلل  ،بل ىو موقوف ،وىو مما أخذه ابن عباس -رضي اهلل عنيما -عن أىل الكتاب ،ولذلك فال ُيعد من باب المرفوع حكما.
ثانياً :من جية متن الحديث :فال يخفى مقدار التطابق في ىذه القصة بين ما ورد عن أىل الكتاب وبين ما ورد في المصادر
اإلسالمية ،وال يعني ذلك أبدا أن كل معمومة تماثمت بين مصادرنا ومصادر أىل الكتاب فيي من اإلسرائيميات ،فيذا ال يقولو

أحد من العمماء ،فكم من تشابو في قصص األنبياء بين ما ورد في المصادر اإلسالمية ومصادر أىل الكتاب ،ولكن
اإلشكال فيما ورد عن أىل الكتاب ولم يثبت في ديننا ،فيل يجوز لنا تصديقو وروايتو؟
))ٜ٘

لقد قسم العمماء

ما جاءنا عن بني إسرائيل عمى ثالثة أقسام ،فقالوا :ما وافق شرعنا فيو مقبول .وما خالف شرعنا

فيو مردود .وما لم يوافق شرعنا ولم يخالفو فيذا ال نصدقو وال نكذبو؛ امتثاال ألمر النبي  كما في الحديث الذي أخرجو
اب ي ْق أرون التوراةَ بِ ِ
ان أ ْ ِ ِ
َى ِل ِ
اإل ْسالَِم،
العَربِي ِة ِأل ْ
العْبَرانِي ِةَ ،وُي َفسُِّر َ
البخاري َ
"ع ْن أَبِي ُىَرْيَرةَ  ،قَا َلَ :ك َ
ونيَا [ص ]ٕٔ :بِ َ
َى ُل الكتَ َ َ َ ْ َ
ِ
َى َل ِ
ِ
الكتَ ِ
اآلية"(ٓ ،)ٙولو طبقنا
ص ِّدقُوا أ ْ
اب َوال تُ َك ِّذُب ُ
آمَّنا ِبالمَّو َو َما أُْن ِز َل إِلَ ْيَنا :ٖٔٙ[البقرة] َ
فَقَا َل َر ُسو ُل المو " :ال تُ َ
وى ْمَ ،وقُولُواَ  :
ىذه القواعد عمى قصة الجمرة لوجدنا أنيا ليست من القسم األول ،بل تندرج إما في القسم الثاني أو القسم الثالث .فالقصة لم

تثبت عن النبي  ،وانما ىي موقوفة عمى ابن عباس ،وليس في شرعنا ما يوافقيا بل ىي مأخوذة من أىل الكتاب كما قرر
األئمة النقاد ،وقد يرى بعضيم أن في كتاب اهلل تعالى ما يشيد ليا ،وسوف أتناول ىذه الشبية فيما يأتي إن شاء اهلل.
كما أن الحديث يحمل في طياتو كثي ار من التساؤالت التي تشكك في صحة القصة من أساسيا ،ومن ذلك:
أوَلً :كيف أشارت امرأة فرعون عمى زوجيا أن يختبره بتمرة وجمرة ،وكأنيا كانت عمى يقين بأنو سيختار الجمرة ،ألم
يخطر بباليا أنو من الممكن جدا أن يختار التمرة ويكون مصيره القتل! فمماذا لم تمجأ إلى طريقة أخرى أقل خط ار عمى

موسى ؟!
ثانياً :إن الرواية نفسيا تذكر أنيم نزعوا الجمرة منو قبل أن تحرق يده ،وقبل أن يتمكن من وضعيا في فمو ،تقول الرواية:

"فتناول الجمرتين فنزعوىما منو مخافة أن يحرقا يديو فقالت المرأة :أال ترى؟! فصرفو اهلل عنو بعد ما كان قد ىم بو"(ٔ.)ٙ

فكيف يقال :إنو قد تناول الجمرة ووضعيا في فمو فاحترق لسانو؟!

ثالثاً :كيف لصبي أن يتناول جمرة ويبقى ممسكا بيا -مع شدة ح اررتيا -إلى أن يرفعيا إلى فمو ،ثم يحترق لسانو دون أن
تحترق يده؟! لماذا لم يمقيا من يده عندما شعر بحرارتيا؟!(ٕ ،)ٙومع أن ىذا التساؤالت لم تغب عن أذىان الذين أوردوا

القصة لكنيم تكمفوا في اإلجابة عنيا بأجوبة بعيدة ،فقال ابن عادل" :قالوا :ولم تحترق اليد؛ ألنيا آلة أخذ العصا"(ٖ ،)ٙوقال
الصفوري" :فإن قيل :كيف أحرقت لسانو دون يديو؟ فالجواب من وجوه األول :أن الكينة أخبرت بزوال ممكو عمى يد مولود
ال يضره ماء وال نار ،فمما وجده في البحر سالما قال فرعون :ىذه العالمة األولى ،فأراد أن ينظر إلى العالمة الثانية،
فامتحنو بجمرة وتمرة ،فحرقت لسانو ست ار من اهلل تعالى لحال موسى عن فرعون .الثاني :أحرقت لسانو؛ ألنو قال لفرعون يا

أبت ،وسممت يده؛ ألنيا صكت وجو فرعون .الثالث :أحرقت لسانو دون يديو؛ ألنو كان  لقى في حدة ،وعنده عجمة
وسرعة ،فأراد اهلل منع لسانو من النطق ،حتى ال يبوح بسر الرسالة قبل وقتيا"(ٗ ،)ٙوقال إسماعيل حقي" :فإن قيلَ :لم
احترق لسان موسى ولم تحترق أصابعو حين قبض عمى الجمر عند امتحان فرعون؟ قمنا :ليكون معجزة بعد رجوعو إلى

فرعون بالدعوة؛ ألنو شاىد احتراقو عنده ،فيكون دليال عمى إعجازه ،كأنو يقول الكميم :أخرجني اهلل من عندك يا فرعون

مغموال ،ذا عقدة ،ثم ردني إليك فصيحا متكمما ،وأورثني ذلك ابتالء من ربي حال كوني صغي ار أن جعمني كميما مع حضرتو

حال كوني كبيرا ،وأورث تناول يدي إلى النار آية نيرة بيضاء كشعمة النار في أعينكم ،فكل بالء حسن"(٘ ،)ٙوقال أبو حيان:
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واحراق النار وتأثيرىا في لسانو ال في يده دليل عمى فساد قول القائمين بالطبيعة(.)ٙٙ
وال يخفى ما في ىذه األجوبة من التكمف والبعد ،وكيف يعرف ىذا ويصدق دون خبر صحيح عن رسول اهلل ؟!
رابعاً :لو افترضنا أن القصة صحيحة ،وأن موسى  أمسك الجمرة فاحترقت يده أو لسانو أو كالىما ،فيل مثل ىذا األمر
يصيب اإلنسان بعيب دائم في النطق ال يب أر منو؟! وىل تصاب يده بعيب فال تب أر منو أيضا؟! أليس الواقع مناقضا لذلك

تماما ،وأن مثل ىذا الحرق اليسير يب أر منو اإلنسان بوقت قصير ،دون أن يؤثر عمى لسانو ويورثو عيبا ال يب أر طوال عمره.
خامساً :تذكر الروايات أن لسان موسى قد احترق ،حتى أثر ذلك عمى نطقو ،وثقل لسانو ،وأفقده القدرة عمى البيان والتعبير،
أال يتعارض ىذا مع وظيفة النبي األولى وىي تبميغ دين اهلل تعالى لمناس؟! أوليس وسيمتو في الدعوة والتبميغ ىي لسانو ،كيف
()ٙٚ

لو أن يحاور الناس ويجادليم ويعمميم وىو ال يحسن النطق والكالم؟"
سادساً :اختالف الروايات في كثير من التفاصيل ،ومن ذلك:

ٔ -االختالف في السبب الذي أغضب فرعون ،وحممو عمى محاولة قتل موسى  ،ففي بعضيا :أنو أخذ بمحية فرعون(،)ٙٛ
أو نتفيا( ،)ٜٙوفي بعضيا :أنو ضرب رأس فرعون بالعصا(ٓ ،)ٚوفي بعضيا :أنو لطمو(ٔ ،)ٚوفي بعضيا" :حممو

فرعون وقبمو بين عينيو فقبض لحيتو بشمالو وضربو بيمينو"(ٕ .)ٚوفي بعضيا :أن فرعون أراد أن يأكل مع ولده (موسى)،
فاجتمع الناس ،وكان فرعون ال يأكل من الطعام إال لقمة واحدة ،فقدم لو طعام فأكل منو لقمة وأمر برفعو ،فقبضو موسى،
فأكل لقمة أخرى وأمر برفعو ،فقبضو موسى ،فأكل لقمة وأمر برفعو ،فأخذه موسى وصبو عمى رأس فرعون(ٖ.)ٚ

ٕ -االختالف في الشيء الذي امتحن فيو موسى  ،ففي بعضيا بتمرة وجمرة(ٗ ،)ٚوفي بعضيا بياقوت وجمر(٘،)ٚ
وفي بعضيا بجمر وذىب( ،)ٚٙوفي بعضيا" :فامتحنتو بكمب وحمل فقبض عمى ذنب الكمب فسكن غضب فرعون(.)ٚٚ

ٖ -االختالف في العضو الذي احترق ،ىل احترق لسانو فقط؟ أم احترق لسانو ويديو؟ أم لم يحترق ال لسانو وال يديو؟
وقد ذكر الرازي االختالف بين المفسرين في ذلك فقال :اختمفوا فمنيم من قال لم تحترق اليد وال المسان؛ ألن اليد آلة
أخذ العصا وىي الحجة ،والمسان آلة الذكر ،فكيف يحترق؟! وألن إبراىيم  لم يحترق بنار نمرود ،وموسى 

لم يحترق حين ألقي في التنور ،فكيف يحترق ىنا؟ ومنيم من قال :احترقت اليد دون المسان؛ لئال يحصل حق
المواكمة والممالحة .الثالث :احترق المسان دون اليد؛ ألن الصولة ظيرت باليد ،أما المسان فقد خاطبو بقولو يا أبت.

والرابع :احترقا معاً؛ لئال تحصل المواكمة والمخاطبة"(.)ٚٛ

فيذه التساؤالت وغيرىا إن لم تنقض القصة من أصميا فإنيا تثير في النفس الشك في كثير من تفاصيميا ،حتى نجد

إجابات شافية ال تكمف فييا وال رجما بالغيب ،وىييات أن نجد ذلك.

املطلب السادس :تفسري عقدة لساٌ موسى  الواردة يف القرآٌ الكريه.
تبين لنا من خالل ما سبق أنو ال يجوز االعتماد عمى كتب أىل الكتاب في تفسير آيات القرآن الكريم ،وخصوصا
الغيبيات؛ ألنيا كتب دخميا التحريف والتبديل ،وكل قول أو حكاية لم تثبت صحتيا عن رسول اهلل  فال يجوز تصديقيا،
الخمقية إلى األنبياء -عمييم السالم.-
الخْمقية أو ُ
سيما إن كان فييا ما يتعارض مع ديننا ،كنسبة النقائص والعيوب َ

ليس في األحاديث المرفوعة ما يفسر العقدة التي كانت في لسان موسى  ،إال ما ذكره بعض المفسرين أنو" :كان

في لسان الحسن رتة ،فقال رسول اهلل  :ورثيا من عمو موسى" وىذا الحديث إن لم يكن موضوعا فيو ضعيف جداً ،فقد
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()ٜٚ

ذكره الزمخشري مرفوعا من غير إسناد ،وأخرجو أبو الفرج األصبياني ،وابن أبي الحديد

موقوفا من طريق مفضل ابن

عمو موسى بن عمران .)ٛٓ(
صالح عن جابر ،قال :كانت في لسان الحسن رتّة ،فقال سممان الفارسي :أتتو من قبل ّ
والموقوف فيو جابر الجعفي ،كذبو غير واحد من األئمة(ٔ ،)ٛوقال عنو ابن حجر" :ضعيف رافضي"(ٕ ،)ٛومع ىذا فالحديث

منقطع ،فجابر لم يدرك سممان الفارسي  ،فقد توفي سممان سنة ثالث وثالثين(ٖ ،)ٛوتوفي جابر سنة سبع وعشرين ومئة،
وقيل :بعد ذلك(ٗ ، )ٛفبين وفاتييما أكثر من أربع وتسعين سنة ،وفيو أيضا المفضل بن صالح وىو ضعيف(٘ .)ٛولذلك
فالحديث ال يجوز أن يكون دليال لتفسير أمر يتعمق بصفات األنبياء -عمييم السالم.-
وفي ضوء ما سبق ،فإن كل قول يفسر العقدة بعيب في لسان موسى  فيو تفسير باطل مردود ،ال يستند إلى

دليل صحيح .وىذا يكفينا لرد ىذه الفرية التي نسبت إلى نبي اهلل موسى  وتنزييو عنيا ،فكيف إذا وجدنا مع ذلك ما

يؤيد براءتو منيا.

إن الناظر في آيات القرآن الكريم يرى بكل وضوح أن الذي كان يحاور ويجادل ىو موسى  وليس ىارون ،فقد

حاور فرعون ،وحاور السحرة ،وحاور قومو ،فكيف يقال بعد ىذا :إنو ألثغ وفي لسانو رتة ،وفي نطقو عيب ،وأنو طمب من

اهلل أن يرسل معو أخاه ىارون؛ ليتكمم نيابة عنو؟!!

وقد مال بعض المفسرين إلى دحض الروايات التي تفسر العقدة بعيب في لسان موسى  ،واجتيدوا في بيان معناىا

فقيل :كان موسى  إذا اشتد غضبو ثقل لسانو عن النطق( ،)ٛٙوىذا القول أيضا مأخوذ من اإلسرائيميات كما سبق(.)ٛٚ

وقيل :لم يكن عمى معرفة تامة بمغة قومو()ٛٛ؛ ألنو عاش في قصر فرعون ثم اعتزل مدة من الزمان بعيدا عنيم في

مدين ،فمم يتمرس لسانو بمغة قومو ،وىذا القول أيضا ليس عميو دليل ،إال ما يذكره المؤرخون من اختالف بين لغة المصريين

ولغة بني إسرائيل( ،)ٜٛويعارضو أن موسى  كمم ابنتي شعيب ،ولو كانت لغتو تختمف عن لغة مدين لما استطاع
مخاطبتيما وال مخاطبة أبييما.

وقيل :طمب من اهلل تعالى أن يسيل أمره ويعينو ،فإن فرعون كان متكب ار متجب ار وليس من السيل مواجيتو بأمر

كيذا(ٓ.)ٜولعل ىذا القول ىو الراجح ،الذي تستريح لو النفس ،ويطمئن لو القمب ،فميس ىناك ما يعارضو أو ينقضو ،وليس
فيو تكمف وال رجم بالغيب ،فما المانع أن يكون موسى  قد طمب من ربو أن يمنحو الحجة والبيان ،والقدرة عمى الكالم
حتى يستطيع مواجية فرعون بكبريائو وجبروتو وبطشو ،وحتى يستطيع تبميغ دين اهلل تعالى عمى أكمل وجو ،ما المشكمة

في ىذا المعنى؟! أفال يصح أن يطمب النبي من ربو ذلك إال إذا كان في لسانو لثغة؟! أوليس كل داعية إلى اهلل تعالى

حتى وان كان من أفصح الناس ،وأكثرىم قدرة عمى الكالم يطمب من اهلل أن يحل عقدة من لسانو ،ويقصد بذلك أن يمنحو

طالقة المسان وحسن البيان؟!

ينوأقوال املفسريً فيَا.
املطلب السابع :بياٌ قولُ تعاىلَ  :وََل َي َك ُ
اد ُي ِب ُ
قد يتمسك بعضيم بقصة عقدة لسان موسى  ،ويجد حرجا في ردىا؛ بحجة أنو ورد في كتاب اهلل تعالى ما
ين :ٕ٘[الزخرف] ،ويرى ىؤالء
ين َوََل َي َك ُ
اد ُيِب ُ
يؤيدىا ،فقد وصف فرعون موسى  بقولو :أ َْم أََنا َخ ْيٌر ِم ْن َى َذا الَِّذي ُىَو َم ِي ٌ
أن في اآلية داللة واضحة عمى أنو بقي في لسان موسى  بعض الثقل ،ولوال ذاك لما وصفو فرعون بيذا الوصف ،وقد
أخذ فريق من المفسرين بيذا القول ،وأشاروا إلى قصة الجمرة عند تفسير اآلية(ٔ.)ٜ

لكن فريقا آخر من المفسرين رد ىذا ولم يقبمو ،وتباينت أقواليم بعد ذلك ،فرأى بعضيم أن فرعون عاب عمى موسى
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 عدم قدرتو عمى البيان باعتبار ما كان في صغره من أثر الجمرة(ٕ ،)ٜوىؤالء يرون أن قصة الجمرة صحيحة ،لكن اهلل
تعالى استجاب لدعاء موسى  وحل تمك العقدة.
ينىو ضعف حجتو ،وعدم قدرتو عمى اإلتيان بدليل يثبت
ورأى آخرون أن مقصود فرعون من قولوَ  :وََل َي َك ُ
اد ُيِب ُ
بو صدق دعواه ،يقول أبو منصور الماتريدي بعد أن ذكر أقوال المفسرين" :ولكن أراد -والمو أعمم -ال يكاد يبين حجتو،

أي :ليس يأتي بحجة تأخذ القموب")ٖ .)ٜوقد نجد ليذا القول ما يعضده ،فحين أظير موسى  معجزتو ،لم يتيقن فرعون
بداية األمر من صدقو ،وظن أنو ساحر كغيره من السحرة.
ورأى بعضيم أن ما قالو فرعون في وصف موسى  كان كذبا وافتراء ،كعادة المتكبرين المعاندين لمحق ،وأراد

بذلك أن يصرف الناس عن موسى ودعوتو ،يقول الرازي" :إنما قال ذلك تموييا ليصرف الوجوه عنو"(ٗ ،)ٜوقال ابن كثير:

"وىذا الذي قالو فرعون -لعنو اهلل -كذب واختالق ،وانما حممو عمى ىذا الكفر والعناد")٘ .)ٜوكذا قال اآللوسي" :قول فرعون

تكمم بو عمى وجو المعاندة واالستصغار ،كما يقول المعاند لخصمو :ال تقول شيئا وال تدري ما تقول"( ،)ٜٙولعل ىذا القول

ىو الراجح -واهلل أعمم-؛ ألسباب منيا:
أوَلً :ليس كل ما يقولو المشركون في وصف أنبياء اهلل تعالى صحيحاً؟! فكم من تيمة وتيمة ألصقوىا باألنبياء -عمييم
ول[ىود،]ٜٔ :
ش َع ْي ُب َما َن ْفقَ ُو َكِث ًا
ير ِّم َّما تَقُ ُ
السالم-؟! فيذا شعيب  قد اتيمو قومو بما اتُيم بو موسى  :قَالُواْ َيا ُ
فيل كان في لسان شعيب عيب؟
لقد أخبرنا القرآن الكريم أنو ما من نبي إال ورماه قومو بصفات باطمة ،زو ار وبيتانا ،قال اهلل تعالىَ  :ك َذلِ َك َما أَتَى
ول إََِّل قَالُوا س ِ
ِ ِ
الَِّذ َ ِ
س ٍ
ون :ٕ٘[الذاريات] .ولعل من أكثر األنبياء الذين تعرضوا لمكذب واالفتراء
احٌر أ َْو َم ْج ُن ٌ
َ
ين م ْن قَ ْبم ِي ْم م ْن َر ُ
من أقواميم موسى ،

ثانياً :إن ما يذكره القرآن الكريم من حكاية القول عن المشركين ال يعد إق ار ار ليم عمى قوليم ،بل يكفي عزو الكالم إلييم لرده

َعمَى :ٕٗ[النازعات] .فالعجيب أن
ونفيو ،فكيف إذا عرف ىذا القائل بالكذب واالفتراء حتى عمى اهلل تعالى ،فَ َقا َل أََنا َرُّب ُك ُم ْاْل ْ
يتخذ قول فرعون دليال عمى إثبات عقدة لسان موسى .

ثالثاً :لو افترضنا جدال أنو كان في لسان موسى  عيب قبل نبوتو ،فقد زال ىذا عنو بعد النبوة ،كما ذكر ذلك كثير من
س ْؤلَ َك يا ُموسى :ٖٙ[طو] وقال
العمماء" ،قال الحسن -رحمو اهلل :-إن تمك العقدة زالت بالكمية بدليل قولو تعالى :قَ ْد أُوِت َ
يت ُ
النسفي" :وأكثرىم عمى ذىاب جميعيا"(.)ٜٚ
إن ما قالو فرعون ال يخرج عن كونو من باب العناد والتكبر والسخرية ،الذي ىو ديدن المكذبين بالرسل -عمييم السالم-؛

وذلك لصرف الناس عن النظر والتفكر في األدلة والبراىين التي جاء بيا موسى  ،إلى النظر في حالو وما يممكو من المال،
ِ
ِ
ِ
ين[الزخرف.]ٖ٘ :
اء َم َع ُو ا ْل َم ََل ِئ َك ُة ُم ْقتَ ِرِن َ
ولذلك قال بعد ذلكَ  :فمَ ْوََل أُْلق َي َعمَ ْيو أ ْ
َس ِوَرةٌ م ْن َذ َى ٍب أ َْو َج َ

اخلامتة.

بعد االنتياء بحمد اهلل تعالى وفضمو من كتابة ىذا البحث ،فقد توصمت إلى النتائج والتوصيات اآلتية:

الخمقية ،وما نقل عن األنبياء -عمييم السالم -من
الخ ْمقية و ُ
ٔ -الرسل واألنبياء -عمييم السالم -منزىون عن العيوب َ
األخبار ،مما يخالف ذلك فيي أخبار باطمة.
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ٕ -لم يصح في قصة احتراق لسان موسى  حديث مرفوع إلى رسول اهلل  ،والقصة الواردة ىي من اإلسرائيميات،
وال يمكن الركون إلييا.
ٖ -أحكام عمماء الحديث في غاية الدقة ،فقد صححوا سند القصة إلى ابن عباس -رضي اهلل عنيما ،-ونقدوا متنيا،
ونبيوا عمى أنو ال تالزم بين صحة السند وصحة المتن.

ٗ -شيرة الرواية ورواجيا في المصادر ال يدل عمى صحتيا ،بل ال بد من البحث والتحري ومراجعة أقوال العمماء فييا.
٘ -أكثر ما يطرح من تساؤالت وشبيات حول القصة ،والتي يرددىا بعض المعاصرين ممن يدعي العقالنية في الحكم
عمى نصوص الشريعة ،ويزعمون أنيا من تحقيقاتيم وبنات أفكارىم ،ىي في الحقيقة تساؤالت قديمة ،أوردىا العمماء
النقاد وأجابوا عنيا.
التوصيات:

ٔ -ضرورة االىتمام بدراسة القصص الوارد في السنة النبوية دراسة تحميمية ناقدة ،خصوصا ما يتعمق منيا باألنبياء
عمييم السالم -وبيان أحكاميا ،وتحذير الناس من األحاديث الباطمة والمنكرة.ٕ -ضرورة االىتمام بعمم الحديث لدى المشتغمين بمختمف أقسام العموم الشرعية ،فاإلسرائيميات تسربت إلينا؛ نتيجة القصور
في فيم عمم الحديث ،وعدم معرفة دقائقو وفنونو.

ٖ -ضرورة اعتماد منيج المحدثين في تنقية المصادر ،وخصوصا -كتب التفسير-من الروايات الباطمة والمنكرة.
اهلوامش.
(ٔ) ينظر :عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد اإليجي (ت  ٚ٘ٙه  ٖٔ٘٘ /م) ،كتاب المواقف ،تحقيق :عبد الرحمن عميرة ،بيروت،
دار الجيل( ،طٔ)ٜٜٔٚ ،م ،جٖ ،ص٘ٔٗ.

(ٕ) ىو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي األندلسي ،المالكي (ت ٗٗ٘ىـٜٔٔٗ/م) تولى القضاء بمدينة سبتو،
وكان من أشير عمماء عصره ،ولو مؤلفات كثيرة تدل عمى سعة عممو ،من أشيرىا كتاب (الشفا بتعريف حقوق المصطفى)

ينظر :سير أعَلم النبَلء ،تحقيق :شعيب األرنؤوط ،ومحمد نعيم العرقسوسي ،بيروت ،مؤسسة الرسالةٖٔٗٔ ،ىـ( ،ط،)ٜ
جٕٓ ،صٕٕٔ.

(ٖ) أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراىيم القرطبي (ت ٙ٘ٙهٕٔ٘ٛ /م) ،المفيم لما أشكل من تمخيص كتاب مسمم :تحقيق:
محي الدين ديب مستو وآخرون ،دمشق ،دار ابن كثير( ،طٔ)ٔٗٔٚ ،هٜٜٔٙ-م ،ج ،ٙص.ٜٔٛ

(ٗ) ىو حسين بن محمد بن أحمد ،شيخ الشافعية بخراسان أبو عمي المروذي ،وىو من أصحاب الوجوه في المذىب ولو التعميقة

الكبرى والفتاوى وغير ذلك ،وكان من أوعية العمم ،وكان يمقب بحبر األمة تسنة اثنتين وستين وأربعمئة .ينظر :محمد بن أحمد

ابن عثمان بن قايماز الذىبي أبو عبد اهلل (ت ٚٗٛهٖٔٗٚ /م) ،سير أعَلم النبَلء ،ج ،ٔٛصٓ.ٕٙ

(٘) ابن الممقن سراج الدين أبو حفص عمر بن عمي بن أحمد الشافعي المصري (ت ٗٓٛىـٔٗٓٔ/م) ،اإلعَلم بفوائد عمدة اْلحكام،
تحقيق :عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح ،المممكة العربية السعودية ،دار العاصمة( ،طٔ)ٔٗٔٚ ،هٜٜٔٚ-م ،ج ،ٜص.ٕٜٙ

( )ٙأحمد بن عمي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي (ت ٕ٘ٛىـٔٗٗٛ/م) ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،تحقيق:
محب الدين الخطيب ،بيروت ،دار المعرفة ،ج ،ٙص.ٖٗٛ
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( )ٚالشيخ برىان الدين إبراىيم المقاني المالكي المصري ،عرف بسعة عممو ،لو مؤلفات كثيرة في العقيدة والحديث والفقو وأصولو

وفي المغة العربية( ،ت ٔٗٓٔه) ،ينظر :خير الدين بن محمود بن محمد بن عمي بن فارس ،الزركمي الدمشقي (ت

ٖٜٔٙىـٜٔٚٙ/م) ،اْلعَلم ،دار العمم لمماليين( ،ط٘ٔ)ٕٕٓٓ ،م ،جٔ ،ص.ٕٛ

( )ٛينظر :برىان الدين المقاني ،ىداية المريد لجوىرة التوحيد( ،ت ٔٗٓٔهٖٕٔٙ/م) تحقيق :مروان حسين البجاوي ،القاىرة،
دار البصائر( ،طٔ) ٖٓٗٔهٕٜٓٓ-م ،جٔ ،ص.ٜٕٙ ،ٜٙٙ

( )ٜشياب الدين محمود بن عبد اهلل الحسيني اآللوسي (ت ٕٔٔٚهٔٛ٘ٗ/م) ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع
المثاني ،تحقيق :عمي عبد الباري عطية ،بيروت ،دار الكتب العممية( ،طٔ)ٔٗٔ٘ ،ه ،جٖٕ ،ص.ٕٓٛ

(ٓٔ) أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراىيم العراقي ،طرح التثريب في شرح التقريب،
(ت  ٛٓٙه ٔٗٓٗ/م) .تحقيق :عبد القادر محمد عمي ،بيروت ،دار الكتب العممية( ،طٔ)ٕٓٓٓ ،م ،جٕ ،صٕٔٓ.

(ٔٔ) العراقي ،طرح التثريب في شرح التقريب جٕ ،ص.ٕٕٛ
الخص ِ
ِ
ية؛ بسبب فتق أو مرض؛ ينظر :محمد بن مكرم بن عمى ،أبو الفضل ،جمال الدين ابن منظور األنصاري
(ٕٔ) وىي نفخةٌ في ُ ْ
الرويفعي اإلفريقي (ت ٔٔٚىـٖٔٔٔ/م) ،لسان العرب ،بيروت ،دار صادر( ،طٖ)ٔٗٔٗ ،م ،جٗ ،ص٘ٔ.
(ٖٔ) محمد بن إسماعيل أبو عبد اهلل البخاري الجعفي (ت ٕ٘ٙىـٛٚٓ/م) ،الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول
اهلل  وسننو وأيامو (صحيح البخاري) ،تحقيق :محمد زىير بن ناصر الناصر ،دار طوق النجاة (مصورة ،بترقيم :محمد
فؤاد عبد الباقي)( ،طٔ) ٕٕٗٔه ،جٗ ،ص.ٔ٘ٙ

(ٗٔ) عالء الدين عمي بن محمد بن إبراىيم البغدادي الشيير بالخازن (ت ٕ٘ٚىـٖٔٗٓ/م) ،لباب التأويل في معاني التنزيل،
المعروف بتفسير الخازن ،بيروت ،دار الفكرٖٜٜٔ ،ىـٜٜٔٚ-م ،ج ،ٙص.ٖٔٚ

(٘ٔ) ابن منظور ،لسان العرب ج  ،ٛص.ٗٗٛ

( )ٔٙأبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد ،الزمخشري جار اهلل (ت ٖ٘ٛىـٖٔٔٗ/م) .الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل
(تفسير الزمخشري) ،بيروت دار الكتاب العربي( ،طٖ)ٔٗٓٚ ،ه ،جٖ ،صٔ.ٙ

الرزاق الحسيني ،أبو الفيض ،الممقّب بمرتضى ،الزبيدي (ت ٕ٘ٓٔىـ ٜٔٚٓ/م) ،تاج العروس من
محمد بن عبد ّ
محمد بن ّ
(ّ )ٔٚ
جواىر القاموس ،تحقيق :مجموعة من المحققين ،دار اليداية ،جٗ ،صٕٗ٘.

( )ٔٛأبو الحسن عمي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ،الشيير بالماوردي تفسير الماوردي (ت ٓ٘ٗهٔٓ٘ٛ/م)،
النكت والعيون ،بيروت ،دار الكتب العممية ،ج٘ ،صٖٕٓ.

( )ٜٔالزبيدي ،تاج العروس ج ٖٜصٖ٘ٔ.

(ٕٓ) محمد بن يوسف الشيير بأبي حيان األندلسي (ت ٘ٗٚىـ) ،تفسير البحر المحيط ،تحقيق :الشيخ عادل أحمد عبد الموجود
وآخرون بيروت ،دار الكتب العمميةٕٕٔٗ ،ىـٕٓٓٔ-م( ،طٔ) ،ج ،ٙصٕٕٗ.

(ٕٔ) الزبيدي ،تاج العروس جٖٔ ،ص.ٖٖٛ
(ٕٕ) فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي (ت ٗٓٙىـ) ،التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب ،بيروت ،دار الكتب العممية،
(طٔ)ٕٔٗٔ ،ىـٕٓٓٓ-م ،جٕٕ ،صٕٗ.

(ٖٕ) أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أبي القاسم بن الحسن السممي الدمشقي ،الممقب بسمطان العمماء (ت ٓٙٙىـ/
ٕٕٔٙم) ،تفسير العز بن عبد السَلم ،تحقيق :عبد اهلل بن إبراىيم الوىبي ،بيروت ،دار ابن حزم( ،طٔ)ٔٗٔٙ ،ه،ٜٜٔٙ-
جٕ ،ص .)ٕٜٚوينظر :أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي ،الجامع
ْلحكام القرآن (تفسير القرطبي) تحقيق :أحمد البردوني وابراىيم أطفيش ،القاىرة ،دار الكتب المصرية( ،طٕ)ٖٔٛٗ ،ه-
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حييى القضاة
ٜٗٔٙم ،جٔٔ ،صٕ.ٜٔ
(ٕٗ) أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي ،الحنظمي الرازي ابن أبي حاتم ،تفسير القرآن العظيم (تفسير
ابن أبي حاتم) ،السعودية ،مكتبة نزار مصطفى الباز( ،طٖ) ،ج ،ٚصٕٕٔٗ.

(ٕ٘) أبو الميث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراىيم السمرقندي (ت ٖٖٚهٜٛ٘ /م) ،بحر العموم (تفسير السمرقندي) ،تحقيق:
محمود مطرجي ،بيروت ،دار الفكر ،جٕ ،صٗ.ٖٜ

( )ٕٙالزمخشري ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،جٖ ،صٔ.ٙ

( )ٕٚناصر الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (ت ٘ٙٛهٕٜٕٔ/م) ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل
(تفسير البيضاوي) ،تحقيق :محمد عبد الرحمن المرعشمي ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي( ،طٔ)ٔٗٔٛ ،ه ،جٗ ،ص.ٕٙ

( )ٕٛجالل الدين محمد بن أحمد المحمي (ت ٗٛٙىـٜٔٗ٘/م) وجالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٜٔٔهٔ٘ٓ٘/م)،
القاىرة ،دار الحديث( ،طٔ) ،جٔ ،ص.ٗٓٛ

( )ٕٜفخر الدين الرازي ،مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ،جٕٗ ،صٗ.٘ٛ

(ٖٓ) محمد بن محمد بن محمود ،أبو منصور الماتريدي (ت ٖٖٖهٜٗٗ/م) ،تأويَلت أىل السنة (تفسير الماتريدي) ،تحقيق:
مجدي باسموم ،بيروت ،دار الكتب العممية( ،طٔ)ٕٔٗٙ ،هٕٓٓ٘-م ،ج ،ٚص.ٕٚٛ

(ٖٔ) أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن عمي الخراساني ،النسائي (ت ٖٖٓهٜٔ٘/م) ،السنن الكبرى ،تحقيق :حسن عبد المنعم
شمبي ،بيروت ،مؤسسة الرسالة( ،طٔ)ٕٔٗٔ ،هٕٓٓٔ-م ،برقم (ٖ ،)ٕٔٔٙجٓٔ ،صٕ.ٔٚ

الرزاز الواسطي ،أبو الحسنَ ،ب ْح َشل (ت ٕٕٜىـٜٓ٘/م) تاريخ واسط ،تحقيق :كوركيس
(ٕٖ) أسمم بن سيل بن أسمم بن حبيب ّ
عواد ،بيروت ،عالم الكتب( ،طٔ)ٔٗٓٙ ،ه ،ص.ٚٛ
(ٖٖ) أبو يعمى أحمد بن عمي بن المثُنى بن يحيى بن عيسى بن ىالل التميمي ،الموصمي (ت ٖٓٚىـٜٜٔ/ه) ،مسند أبي يعمى،
تحقيق :حسين سميم أسد ،دمشق ،دار المأمون لمتراث( ،طٔ)ٔٗٓٗ ،هٜٔٛٗ-م ،أول مسند ابن عباس ،برقم (،)ٕٙٔٛ
ج٘ ،صٓٔ.

(ٖٗ) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلممي ،أبو جعفر الطبري (ت ٖٓٔىـٜٕٖ ،م) جامع البيان في تأويل القرآن
(تفسير الطبري) ،تحقيق :أحمد محمد شاكر ،مؤسسة الرسالة( ،طٔ)ٕٔٗٓ ،هٕٓٓٓ-م ،سورة طو ،ج ،ٔٙص.ٔٙٙ

(ٖ٘) أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الممك بن سممة األزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (ت ٕٖٔىـٜٖٖ /م)،
شرح مشكل اآلثار ،باب بيان مشكل ما روي عن رسول اهلل  ثم عن ابن عباس ،تحقيق :شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة،
بيروت( ،طٔ)ٔٗٓٛ ،هٜٔٛٚ -م ،برقم ( ،)ٙٙجٔ ،صٓ.ٙ

( )ٖٙأبو أحمد بن عدي الجرجاني (ت ٖ٘ٙىـ ٜٚٙ/م) الكامل في ضعفاء الرجال ،تحقيق :عادل أحمد عبد الموجود وعمي محمد
معوض ،بيروت ،دار الكتب العممية( ،طٔ)ٔٗٔٛ ،هٜٜٔٚ-م ،برقم (ٖٕٕ) ،جٕ ،ص٘ٓٔ.

( )ٖٚأبو القاسم عمي بن الحسن بن ىبة اهلل المعروف بابن عساكر (ت ٔ٘ٚىـٔٔٚٙ/م) ،تاريخ دمشق ،تحقيق :عمرو بن غرامة
العمروي ،دار الفكرٔٗٔ٘ ،هٜٜٔ٘-م ،جٔ ،ٙصٕ.ٛ

( )ٖٛأبو عبد اهلل الحاكم محمد بن عبد اهلل الضبي النيسابوري المعروف بابن البيع (ت ٘ٓٗىـٔٓٔ٘/م) ،المستدرك عمى

الصحيحين ،كتاب تواريخ المتقدمين من األنبياء والمرسمين ،ذكر النبي الكميم موسى بن عمران وأخيو ىارون بن عمران،

تحقيق :مصطفى عبد القادر ،بيروت ،دار الكتب العممية( ،طٔ)ٔٗٔٔ ،ىـ–ٜٜٓٔم ،برقم ( ،)ٜٗٓٚجٕ ،ص.ٕٙٚ

( )ٖٜعمي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري (ت  ٗٙٛىـ ٔٓٚٙ /م) ،الوسيط في تفسير القرآن المجيد ،تحقيق :عادل
أحمد عبد الموجود وآخرون ،بيروت ،دار الكتب العممية( ،طٔ)ٔٗٔ٘ ،ىـٜٜٔٗ-م ،جٖ ،صٔ.ٖٜ
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(ٓٗ) ابن عساكر ،تاريخ دمشق جٔ ،ٙص.ٔٛ

(ٔٗ) ينظر :أحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني (ت ٕ٘ٛىـٔٗٗٛ /م) ،لسان الميزان ،تحقيق :عبد الفتاح أبي
غدة ،دار البشائر اإلسالمية( ،طٔ)ٕٕٓٓ ،م ،ج٘ ،ص.ٕٜٚ

(ٕٗ)ينظر :ابن حجر العسقالني ،لسان الميزان ،ج٘ ،ص.ٕٜٚ

(ٖٗ) شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قَ ْايماز الذىبي (ت ٚٗٛهٖٔٗٚ /م) ،ميزان اَلعتدال في نقد
الرجال ،تحقيق :عمي محمد البجاوي ،بيروت ،دار المعرفة لمطباعة والنشر( ،طٔ)ٖٕٔٛ ،ىـٜٖٔٙ-م ،برقم (ٓ،)ٕ٘ٚ
جٕ ،ص.ٙٓٛ

(ٗٗ) العيد القديم ،بيروت ،دار المشرق( ،طٕ)ٜٜٖٔ ،م ،سفر الخروج ،إصحاح ٗ ،فقرة ٓٔ.ٕٔ-

(٘ٗ) سيغموندافرويد ،موسى والتوحيد ،ترجمة جورج طرابيشي ،دار الطميعة( ،طٗ) ،بيروت ٜٔٛٙم ،صٗٗ.

)46( the Talmud, Publisher: Evinity Publishing Inc; 1.0 edition (June 28, 2009) page 129.

( )ٗٚوليم باركمي ،تفسير العيد الجديد ،رسالة إلى العبرانيين ،تحقيق :جوزيف صابر ،القاىرة ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع( ،طٕ)،
ٖٜٔٛم ،ص.ٕٕٜ

( )ٗٛأبو الحسن نور الدين عمي بن أبي بكر بن سميمان الييثمي (ت ٛٓٚىـٔٗٓ٘/م) ،مجمع الزوائد ،تحقيق :حسام الدين القدسي،
القاىرة ،مكتبة القدسئٗٔٗ ،ىـٜٜٔٗ/م ،ج ،ٚصٓ.ٙ

( )ٜٗأبو العباس شياب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سميم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي (ت
ٓٗٛهٖٔٗٙ/م) ،إتحاف الخيرة الميرة بزوائد المسانيد العشرة ،تحقيق :دار المشكاة لمبحث العممي بإشراف أبو تميم ياسر
ابن إبراىيم ،الرياض ،دار الوطن لمنشر( ،طٔ)ٕٔٗٓ ،ىـٜٜٜٔ-م ،ج ،ٙصٖٕ٘.

(ٓ٘) ابن حجر ،فتح الباري ،ج ،ٙص.ٕٗٚ

(ٔ٘) أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري بالوالء البغدادي (ت ٖٖٕهٛٗٛ /م) ،تاريخ

ابن معين ،رواية ابن محرز ،تحقيق :محمد كامل القصار ،دمشق ،مجمع المغة العربية( ،طٔ)ٔٗٓ٘ ،ىـٜٔٛ٘ ،م ،جٔ،

صٔ.ٜ

(ٕ٘) من المقرر عند المحدثين أنو قد يصح اإلسناد؛ لتوافر شروط الصحة فيو ،وال يصح المتن لوجود عمة فيو .ينظر :محمد بن
إسماعيل األمير الحسني الصنعاني (ت ٕٔٔٛه) ،توضيح اْلفكار لتنقيح معاني اْلفكار ،تحقيق :محمد محي الدين عبد

الحميد ،المدينة المنورة ،المكتبة السمفية ،جٔ ،ص٘.ٜٔ

(ٖ٘) ينظر :نور الدين عتر ،منيج النقد في عموم الحديث ،دمشق ،دار الفكر( ،طٖ)ٔٗٓٔ ،ىـٜٔٛٔ-م ،ص.ٖٕٛ

(ٗ٘) أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت ٗٚٚىـٖٖٔٚ /م) ،تفسير القرآن العظيم ،تحقيق:
سامي بن محمد سالمة ،دار طيبة لمنشر والتوزيع( ،طٕ)ٕٔٗٓ ،ىـٜٜٜٔ-م ،ج٘ ،صٖ.ٕٜ

(٘٘) أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت ٗٚٚىـٖٖٔٚ/م) ،البداية والنياية ،تحقيق :عمي
شيري ،دار إحياء التراث العربي( ،طٔ)ٔٗٓٛ ،ىـٜٔٛٛ-م ،جٔ ،ص.ٖ٘ٛ

( )٘ٙابن حجر ،فتح الباري ،ج.ٕٗٚ ،ٙ
( )٘ٚأبو الفضل جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٜٔٔهٔ٘ٓ٘/م) ،اإلتقان في عموم القرآن ،تحقيق :سعيد
المندوب ،بيروت ،دار الفكر( ،طٔ)ٔٗٔٙ ،هٜٜٔٙ-م ،جٗ ،ص.ٖ٘ٛ

( )٘ٛينظر :حاشية جامع البيان ،جٕ ،صٕٗ.

( )ٜ٘ينظر :تفسير القرآن العظيم ،جٕ ،صٕٚٙ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حييى القضاة
(ٓ )ٙمحمد بن إسماعيل البخاري ،صحيح البخاري ،ج ،ٙصٕٓ.

(ٔ )ٙأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن عمي الخراساني ،النسائي (ت ٖٖٓىـٜٔ٘ /م) ،سنن الكبرى ،تحقيق :حسن عبد المنعم
شمبي ،بيروت ،مؤسسة الرسالة( ،طٔ)ٕٔٗٔ ،ىـٕٓٓٔ-م ،ج ،ٙص.ٖٜٜ

(ٕ )ٙعبد الكريم يونس الخطيب (ت بعد ٖٜٓٔىـٜٔٚٓ/م) ،التفسير القرآني لمقرآن ،القاىرة ،دار الفكر ،جٓٔ ،صٖٗٗ.

(ٖ )ٙأبو حفص سراج الدين عمر بن عمي بن عادل الحنبمي الدمشقي النعماني (ت ٘ٚٚهٖٖٔٚ/م) ،المباب في عموم الكتاب:

تحقيق :عادل أحمد عبد الموجود ،وعمي محمد معوض ،بيروت ،دار الكتب العممية( ،طٔ)ٜٔٗٔ ،ىـ ٜٜٔٛ-م ،جٖٔ،

صٕٕٗ.

(ٗ )ٙعبد الرحمن بن عبد السالم الصفوري (ت ٜٗٛىـ ،)ٜٔٗٛ /نزىة المجالس ومنتخب النفائس ،مصر ،المطبعة الكاستمية،
ٖٕٔٛه ،جٕ ،صٗ٘ٗ.

(٘)ٙإسماعيل حقي بن مصطفى اإلستانبولي الحنفي الخموتي المولى أبو الفداء (ت ٕٔٔٚهٔٚٔ٘/م) ،روح البيان ،بيروت ،دار
الفكر ،ج٘ ،ص.ٖٜٚ

()ٙٙأبو حيان األندلسي ،البحر المحيط في التفسير ،ج ،ٚص.ٖٕٚ
( )ٙٚعبد الكريم يونس الخطيب ،التفسير القرآني لمقرآن ،جٓٔ ،صٖٗٗ.

( )ٙٛينظر :يحيى بن سالم بن أبي ثعمبة البصري ثم اإلفريقي القيرواني (ت ٕٓٓىـ) تفسير يحيى بن سَلم ،د .ىند شمبي،
بيروت ،دار الكتب العممية( ،طٔ)ٕٔٗ٘ ،ىـٕٓٓٗ-م ،جٔ ،ص .ٕ٘ٛوينظر أيضا :الطبري ،جامع البيان ج،ٔٛ

ص.ٕٜٜ

( )ٜٙأبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية األندلسي المحاربي (ت ٕٗ٘ىـٔٔٗٛ /م) ،المحرر الوجيز

في تفسير الكتاب العزيز (تفسير ابن عطية) ،تحقيق :عبد السالم عبد الشافي محمد ،بيروت ،دار الكتب العممية( ،طٔ)،

ٕٕٗٔه ،جٗ ،ص.ٕٚٛ

(ٓ )ٚينظر :الطبري ،جامع البيان ،ج ،ٜٔص ،ٖ٘ٚوأحمد بن محمد بن إبراىيم الثعمبي ،أبو إسحاق (ت ٕٗٚهٖٔٓ٘/م)
الكشف والبيان عن تفسير القرآن (تفسير الثعمبي) ،تحقيق :أبو محمد بن عاشور ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي،

(طٔ)ٕٕٔٗ ،ىـٕٕٓٓ-م ،ج ،ٙصٖٕٗ .وينظر أيضا :الواحدي ،التفسير الوسيط ،جٖ ،صٔ.ٖٜ

(ٔ )ٚالثعمبي ،الكشف والبيان عن تفسير القرآن ،ج ،ٙصٖٕٗ .وينظر :عبد الكريم بن ىوازن بن عبد الممك القشيري (ت
٘ٗٙهٕٔٔٚ/م) ،لطائف اإلشارات (تفسير القشيري) ،تحقيق :إبراىيم البسيوني ،مصر ،الييئة المصرية العامة لمكتاب،
(طٖ) ،جٕ ،ص٘٘ٗ.

(ٕ )ٚعبد الرحمن بن عبد السالم الصفوري ،نزىة المجالس جٕ ،صٗ٘ٗ.
(ٖ )ٚالمرجع السابق ،جٕ ،صٗ٘ٗ.

(ٗ )ٚينظر :يحيى بن سالم ،تفسير ابن سَلم ،جٔ ،ص .ٕ٘ٛوعبد الرحمن بن أبي حاتم ،تفسير ابن أبي حاتم ،ج ،ٚصٕٕٔٗ.

(٘ )ٚالطبري ،جامع البيان ج ،ٔٛصٖٓٓ .وأبو محمد مكي بن أبي طالب َح ّموش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ،ثم
األندلسي القرطبي المالكي (ت ٖٗٚهٔٓٗ٘/م) والقرطبي ،اليداية إلى بموغ النياية ،تحقيق :جامعة الشارقة ،رسائل
جامعية بإشراف :الشاىد البوشيخي( ،طٔ)ٕٜٔٗ ،ىـٕٓٓٛ-م ،ج ،ٚصٖٓ.ٗٙ

( )ٚٙالواحدي ،التفسير الوسيط ،جٖ ،صٔ.ٖٜ

( )ٚٚعبد الرحمن بن عبد السالم الصفوري ،نزىة المجالس ،جٕ ،صٗ٘ٗ.
( )ٚٛفخر الدين الرازي ،التفسير الكبير ،جٕٕ ،صٕٗ.
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قصة عقدة لساٌ موسى  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )ٜٚأبو حامد عز الدين بن ىبة اهلل بن محمد بن محمد بن أبي الحديد المدائني (ت ٘٘ٙهٕٔ٘ /م) ،شرح نيج البَلغة،
تحقيق :محمد عبد الكريم النمري ،بيروت ،دار الكتب العممية (طٔ)ٔٗٔٛ ،ىـٜٜٔٛ-م ،ج ،ٔٙص.ٔٛ

(ٓ )ٛعمي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الييثم المرواني األموي القرشي ،أبو الفرج األصبياني (ت ٖ٘ٙىـٜٙٚ/م) ،مقاتل
الطالبيين ،تحقيق :السيد أحمد صقر ،بيروت ،دار المعرفة ،جٔ ،صٓ.ٙ

(ٔ )ٛينظر :ابن عدي ،الكامل في ضعفاء الرجال ،جٕ ،ص.ٖٕٚ

(ٕ )ٛينظر :أحمد بن عمي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي (ت ٕ٘ٛىـٔٗٗٛ /م) ،تقريب التيذيب ،تحقيق :محمد
عوامة ،سوريا ،دار الرشيد( ،طٔ)ٔٗٓٙ ،ه–ٜٔٛٙم ،جٔ ،ص.ٖٔٚ

(ٖ )ٛينظر :يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف ،أبو الحجاج ،جمال الدين بن الزكي أبي محمد القضاعي الكمبي المزي (ت ٕٗٚىـ/
ٖٔٗٔم) ،تيذيب الكمال ،تحقيق :بشار عواد ،بيروت ،مؤسسة الرسالة( ،طٔ)ٔٗٓٓ ،ىـ–ٜٓٔٛم ،جٔٔ صٕ٘٘.

(ٗ )ٛينظر :ابن حجر ،تقريب التيذيب ،جٔ ،ص.ٖٔٚ
(٘ )ٛينظر :المرجع السابق ،جٔ ،صٗٗ٘.

( )ٛٙأبو منصور الماتريدي ،تأويَلت أىل السنة (تفسير الماتريدي) ،ج ،ٚص.ٕٚٛ
( )ٛٚالعيد القديم ،سفر الخروج ،إصحاح ٗ ،فقرة ٓٔ ،صٕٗٔ.

( )ٛٛأبو منصور الماتريدي ،تأويَلت أىل السنة (تفسير الماتريدي) ،ج ،ٛص.ٔٙٚ

( )ٜٛعبد العزيز بن عبد اهلل وآخرون ،لغات الرسل وأصول الرساَلت ،موسى  -عيسى – محمدعمييم الصَلة والسَلم ،مكتبة
المشكاة ٕٓٔٗ ،م ،ص.ٗٛ

(ٓ )ٜفخر الدين الرازي ،التفسير الكبير ،جٕٕ ،صٕٗ.
(ٔ )ٜينظر :الطبري ،جامع البيان في تأويل القرآن ،جٕٔ ،صٕٔٙ

(ٕ )ٜينظر :اآللوسي ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،جٕ٘ ،ص.ٜٛ
(ٖ )ٜأبو منصور الماتريدي ،تأويَلت أىل السنة (تفسير الماتريدي) ج ،ٜصٖ .ٔٚوأبو حيان األندلسي ،البحر المحيط في
التفسير  ،ج ،ٜصٕ.ٖٛ

(ٗ )ٜفخر الدين الرازي ،التفسير الكبير جٕٕ ،صٕٗ.
(٘ (ٜابن كثير ،تفسير القرآن العظيم ،ج ،ٚصٖٕٔ
( )ٜٙإسماعيل حقي ،روح البيان ،ج٘ ،ص.ٖٜٚ

( )ٜٚأبو البركات عبد اهلل بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي (ت ٓٔٚهٖٔٔٓ /م) ،مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسير
النسفي) ،تحقيق :يوسف عمي بديوي ،بيروت ،دار الكمم الطيب( ،طٔ)ٜٔٗٔ ،ىـٜٜٔٛ-م ،جٖ ،صٗ٘.
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